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,$erigiebene ffrouengeftolten iinb eB, bie une Diex in
tl]o,rt unb Silb ouc ber molcmrnebcnifgen unb leibirifgen
$rrruentneli rorgefiif7rt trerben. l8it tnei:ben boburdl p,ilAfl
bejcryJ gemgt!t mit bem engen SreiB, in bem
ii6 bac [bi, iroit,
lofe Seben biefer liigter Snbiene beDegt, mit ben
iogenonnietr
g r-T g
T-o ober - Srauengemrigern. U6er cud) i)iiter biefe
neriSloifenen piorien unb biifieren lJlauern einie tnlil6en

grouengemnt^e.-bringt bc unb bort boB Sidlt beB Guongeliuma,
iW;
iTbg*; bie lJtiffion at€ lrrigedn biefer Seugte es
Ullg.o..bl
b91
ron
ofem
Serf'eft
mit
ber
lluflentnelt
--anltegt;

lte

lbgefcbfoflelen inbifgen Srouen 3u nogen unb i[nin ben
lroft_bec Goongeliurnc au bringen.
Oa tritt unc aunrigft boB Silb ber jungen p!oebe
gt"q90en, einer getouften D?ofommebonedn. Oo 1pri6t len
Sefgnuer befon.berq cn burdl ben geruinnenben igmpathll$en
Geiidltcouibrud. Itigt olne $nrereffe ift oudl''igi *Ltieia=

g01g.,

tu_en-1

Idon boe trnurige {9efgid. bem fie f$tieftfidr
ift, iiberrrui melmiitig beriilren mu[. '

on!eiTgefnllen

,

$foebeB molcmnebonif{er ltome moi uripriinglidl !Jto,
6ie geltirte einer botnelmen mo!ommeba=

ITarnmobi Segum.

nii$en Samilie

in lltirct

(irn niirbtigen' Snbienj cn unb
lriufig beludrt
unb fcmt i\ret 5gniegermutter regelmrifiig ini O.filftentum
unteui$trt. Oer gute 6ame bee [Borieg Goitee ging oug
oul T ,ben Ser3en ber beiben Ggiilerinnen, fo bo! ftuttei
utrb, Eo$ter nag einiger Seit ben feften Eorfag ouifprogen,
(ul)nltrnnen
Eu merben unb li$ toufen 3u lcifen. ftotiirlig
tror bie D?ifiionarin iiber biefen Gntl6luf fe!r erfteut, flieli
ruurbe bon._ber bortigen Genonc,fiiffioncrin

€, tr.
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1. $!oebe.

6-

7-

toofrf$einlid1. morgen- 6u.etnatten fei unb er
\afte te{plodlen,
ouf ifren ffiuf !_in 6u ilter Sitfe leibeiSueiten. bi,i
fiOteidt
Uote murbe benn oug foJort on iln cbgeienbet, fobolb [ft0=
f-ommabi_ bo mcr. Gt ditie ouf bein futnetilten unb blteftepen
lbege cuf fleinem Solrrob 3u gilfe.
Dlittlerneile rDcx cber fgon ber geinb cngeriidt: guerft
in @eftalt ber €Stoiegermutter unb einer onberii Eermaibteri.
Sie G$miegermutter Jc! au9 rrie bon einem Odmon befeflen.
*36 toiU 3u .meiner togter!" fdpie fie. ,,g!r labt iie'$ier!

Seugnet eg

ni$t!"

, " 9t,.D?iifionarinngn fogten ilr rulig: ,,$ir roollen big
tr'{tt
linbern, beine 6grrie_gertod;ter 3,u-ie!en; bu botfft fil
fefen, cber nur in unierer Geqentocrt.,
"boe

Iie[

pboebe ruurbe _lierauf in

So!n6immet gefoli, mon

6tu.!t nieberiilen, Sriutein d.' fegie fidl
re$ta, griiule,in g. Iinf6 oon ilr i oor ilnen ftqnl dei tild
grb oo3 bemfelben lotte iig bie Gdltniegermuttet oufgepflonit.
fie- ouf. einen

6o lerbarrifcbint glaubten bie Samen ilren 6giigling'rienig=

ftene

nie

ror

.cugenblidtiger Oeroatttiitigfeit

befgiigt: Uber

:

eB 6uging, tueifi bie fitfiioncrin-Ileute riog"nidlt
tuie
einr_ 6$longe roanb fidl_ bie Ggmiegeimuttet plt'bli6 um ben

!if$

-

un bie Geffet lerum
im !?u ftdnb'fie bidlt
nebgn illel G$tuiegerto$ter unb gctte oug idlon nrit tiib=
unb

Ii$em 6tiff i!t_e ,Retlfe umfpannt, um fie 3u eibroffeln.
$rriulein 6. unb grriulein g. fgrien unr pilfe; bie eine
rifi- bo9 l$eib bon ber einen 6eite rleg, bie anbere'bon ber
onbetn, bradtien fie mit lJtiile 3ur tiire unb 3um gimrner
[Trnaua unb fagten:
.,,Itun lot bii gufcnunenfurilt ein Gnle;
Oemclt erlauben roit ni6t unb bu ruilft uorbetlonb beine
$toiegedo$ter nidlt miebe{e!en." Oi; olte girrie \attt
g_6 .in einem 2higenblid ber Esrriegedo$ter bie gotbenen
Dlrtingg unb ben .gtofen, golbenen ltciendng oue CIgren
unb fto.fe lerouggedffen Slutenb unb bleig murbe pliebe
toieber in baB innere $inrmet gebrcdlt.
ItoS fur3er $eit erigienen 4-5 llkinner auf ber Eetonbc.
Oer eine gob fig o[B ber lJtonn, ber onbere olg ber.soter
be9 TJtrib$eng 7u erfennen Gliidti6etmeile etidien bon ber
onbern 6eite 3u gleiget geit enblidl oug ber Dtiiiionor, ber
Digitized by Sophie
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rrnterrnega burd) einen SolfBboufen oufgellolten looxben toot'
Gr tuofiti gleid) febr enetgifdl gegen bie ficinnet cuftreten, bie
Eamen aber baten i!n, bieB bo$ io 3u untetfcifen, bo bon

bieiet fritiidren Unterrebunq n[1el ob!iinge.

ben l)?cinnern, bte uiel ll0ftidler
6.
firiiuiein
"onft6nbiger fcgte 6u
oufiroten alg bie 6$miegetmutier: ,Si'
betrueigern eridl lur'd1oug nidti, bol, fiiib.6e! tu le\en; ibr
iollt fii felen irnb ipre$en unb fofit fie-fetbft.fragtr Tgsibl
IBifIe'unb'Cnti$luf ift. Sit lclten lie ni$t. 6ie iit^cue
eigenem, fteiem X8illen rrnb Eotfa$ Eu unq gefommer' Si[
iie" toiebet mit eu$ Sutiidfelten uirb miebet Dtolommebonetin
inerben, fo nelmi'fii nut iir mit; toit mollen fie in bem $a[e
octuifi ni$t bebolien."
" ltodtbem '[ie biefe I8otte mit ben l]?cinnetn ouf bet

unb

Eercrnbo'gefpto$en, gingen bic !)tiffionorinnen 3u ber iungen
$trrn fine-iri'in baB Simmer. 6ie fonb,en fie bort, no$ i!ry1
ftoflommebcnif$en gitte cnt $nben ft.9*.1. Srtiulein. .6'
relJte {ie nun'0n: ,,$e$t, il?oflummobi, -i[t ber llugenblid bet
Gnif$eibung
fiir bidt gefommen. groupen bor bet Eeranbo
'bein
6oite unb bein Enter. Su mufit 3u illnen Ilino,ga'
iteli
ge$en unb mit iflnen fpre$en unb flor unb un-3toeibeuiig ilte
rtroge beonttuorten, trem bu ongeliiren millfi: ob bu b.en
obet ob bu
$eitanb ertoiibllt unb bi6 toufen laffen

^PilJft,
briner Eomitie 3uriidfetlten urb - inl- ilt-o!-ommeb-oni9mu6
g
60, roie bu iogft, io fof eB f ein; tuit
oetborten rltUit
fiinnen unb toollen bi6 nidtt gegen beinen SifienJeitfoftet'"
Oamit iiibtien fie fie betcuB urib fte[ten fie uot ba9
?Ingefi{t ber iltainner. ,,$le't. le\I iflt lJloflcrmmcbi', Iog.te
ffriiluiein 6. 3u ben lJttinnern. ,,Eor!in todre iie um ein
$cor nor unlem ?{ugen ron if;rer eigenen .G$tuiegermutter
etbroffelt tnorben, menn tuir ibr-nidrt drl -bilfe g-eeilt toiiten'
'llber"riun frogt fie fetbft, tnca ilr Suni$-ift. lBi[ Iie mit
eu$ 6uridte\r-en, fo lalten rcir iie fetnen-llugenllid."
Iirnuteln 6.' eqn\Ite rnir fpiiiet: Gin tiefee, innele.l
mi$ 6eim ?Inbtid bee iungen l}tdb6ene' 6.ie
Utiilelb etgriff
"in'ilrer
moI;cmmebontldlen 5ra6t, eingef1iiflt. in
ftcnb ba
ibren Gdrleier, itoar iirrfterli6 rubig, obrt bie €puren beB
getnoltigen, inneien $cmpfee rooren nid)t 6u berfennen' Eer

p

8rt:!

gob igr 6nobe. lluf
.9eifcnb.
_bie olle9 entigeibenbe groge
i\ter_ Wrgellilrigen. ontruortete lie
beuilid rinl flor: ",,5"d;
glcube on ben $eilrrnb, idl tnill 6frriitin roerben.,,
Sie ll?rinner muFten fetbJt einfefen, bcrfi bie 6aSe !ie,
mit entigieben rxor. 6ie mufiten gef1en unb bie iungi giau
ben .fiiifionoren iiberfaffen. Sn bei gotge rourbe frtofor,,
"laufe
mobi,. getouft unb erlielt in ber
ben lt,i*rn
leifigin
p!oebe.

:

..

?og _C!rifltentunr !otte geiiegt, obet melg erbitterten
^
*T.DI lii!rlq ber geinb cuf biefeg Greignit !in nit ber

Dtiifton in lltirat! Gogteidr mufiien offe irofommeboniigeri
6enonc u1b Dtribd;eniguten Seitrueitig gef gioffen rorrlrn.
Dtcn .uertotigerte ben lJ?ifflionarinnen bin
3utriti' tn erftere,
unb bie $inber fomen nigt melr in bie 6Sulen. giii lie
fiifflionarinnln
cber roar es in ben eipen !o!en ge,
"le"f$..
rcbe6u
.lebenBgefrifl_rtig, _fi6 in ber 6tabt bliden Su"lnffin.
$ie :ro$ommebanifgen eiene-r be6 )J?if[ion€!ouieB, "frloniirru
Der lebr gute Sog unb ber__felr geflgidte 6dlneiber, muftterr
alle ru6. bem Sienft enfloifen. mlrben, bo fie notiirfiO "mlt
ben geinben unter einer_Oede fiedten Linb bii: geleimiten Se"
gebenleiten iur lJtiifiong!ou9 ouBfpionierten unb 'ben geinben
3uftugen.

-.Oer erfte 6Sritt, ber-na$ ploebe6 giugt

geton roerben

mu[.te, mor ber,, tie inBgefleim oud Uiroi
fort6rifgoiicn unb
entlerxten 6]qbt in 6igerfleit 3,u 6ringen, bo
[e
]n_9rl]er
rtreq Steibene in lJtirot ni_St ltinger
iein Ionrite. Uui Gi1en,
bolnumtuegen gelnng. e; grriutein 6., igren Ggiiglihg, nrit
bem {ie nodl bor Ginbrug_ ber ltogt obreifie unl len ,ru1

Solnlof

fouernben gto!nmmebonern buxd] Gtfteigerl ;iii
c1b91
lJtirat=Sofnfoi_6u enrgefen fugte, no6 !I["a!nfnl
|en
rn DaB Ieirn Jiir lteubefefrte unter bie
iSirmenben gittiUre
uon grriulein g. 3u bringen. O_ort btieb ploebe ein nic
anrei
Sogre unb murbe cuS bc getouft.
fiiitlerrueile tnor griiulein S. in lltirot ben fortgefelten

bem

Serfolgungen

bet

ouegefegt,.bie ouf

tuiltenben_ mogommebcnifdlen

fjq bgntlti$tig ilren 6o[

teoiiferirng

rntit6te,

ln

iii
let)rerin mor, bie fiofcrnmcbi triglig unterri6tet goite
unb bie fomit ba6 Serf6eug ilrer Eefi[rung geru;len t00r.
Dre
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2. IJlobommebonildle €enona'
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i$riiulein 3.'C Oelunbbeii tourbe ober bur$ biefe-fo-ritliifrenben
tsOiJatiitti to ongrgtiilrn, bofi Striulein^-6.;, fidt fiit fie freute'
lJtiffionorg unb feiner
ofe'ii, tiitil
'out Ginl"ol"ung be6 englifdlen
unb
liner 3eit=
$rebigtteiie in ben $ifttift 6u
ft;.ri;- iie
Iei[tete.
6eqleiten,
$otge
"""nrJri,n6'-ftou
$. mit ilpen $inbetn unb Stiiulein S'
nntten'nun-'einrX gogic

ilr

$'elttcger

in einem Dtongenfcin

lteben i!ren st.fteren
i|l;; ti[ir'uon uniiat qulgel6togen'
$rebiget
grli* ;rifit; -itd, bie tteineren-ber eingeborenen
bco 6on3e eine
inb Soie$iften, fomie bcB Sii$-en3elt,. fo. bo[ $tunbe
bitbete'
in *r
o.ift["iig;, iitt-t $eltniebetloffung-einee
.
:#;;f,;ifi- betfelben" eridtien nun
.Eqgea-tin !?o!om'
lidr bem lJtifiiolor ole scufbetoetbei- bor'
;;;;;1;-;-i'fiefite
mo$te' unb
;;;;;t-'ft '-oqrilientum unterrid)tet rlerben
frrrote. ob er au Dem $tned Pertn S' tndtltenb feinec ?Iui'
bort itisli6 6du$en biir-fq?.-.
i,ntf;*ftq
"""'-ltotiittiUl
ii.!"et btefen
ireute iiUr' ltt l}tifiionor le$r
qemobxen'
Sunldl unb mor im Eegriff, bie. Eitte. 3u !)?onn ctg
f$orf
lei in i'u ttii$e ltcnb, ben
[nri'lu
'follte.
-Uuo, notedliften,
toii!=
Dteni6'
bet
bofi
oufgda[en,
root
$bm
i*g
Iliniiber=
$etten
;;;b;";i;',b-rttil'$. fpra$, immer .u ben
gonSin Saget-flerumipiitte, qlB Iud)e er lemanb
im
unl
iOirftr
ober irgenb ettosB. $l0$tid) ertonnte ber Satedlilt ben .bet'
$einbe'
i;pi,tr;: ot;gebti$en touiberrubet' pe mcl einet berEormonb
ein noher llerroonbter tron $!oebe, ber uttter bem
eingebrttngen
irg g;Or-q rrodl lsafirfleii in- boB Selt{oger gctongell'
0€=
mor. um ouf bie 6pur non $riittlein $' 6u
tt)rt-ge
b06
ber
lel' tn
$elte
ionberB um iu eripiiben, rcel$eB
ofiein
n06te
ld]lief'
i;;"il,-ti*'li,
Selrile ryub{e1,
-""
Ort'n*te$iif tie[ Iidl ni6te merfen, lot *' ben lJtann
nctiir'
ettsnni boiie; bonn Jber,'nodl llbgong belfelben' loot
rou6ien,. bo[
lll1e
uuiregirng.
giopt,r
in
iid,*';iidl;'!;;;;'
ftp- ofne $treifel e.in
il;,;-i; b;; !iltt ilnfieit"broflte unl
lsoffen 3u etmorten roiire', r;el0nDerB gerret
iiberfall mit
'rrirl"
;;tt{iitd,
Srtuhin $. in lnrgft, io bof $rorr "T'" au
i$iin.illrem Selte f$Iofen'
itr I.;[,
ii, iout"brute nodlt bei
"iinri
bie, $einbe 3u bir ge"
merben
Sei6nom
meinen
,iltui
l*gtn", fogte bie mutige $tcu 6u $riiufein ll'
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'i

Son ben eux0ptiii6en unb etngeborenen Dtiifionoren llaite
feiner cufter einem 6tod itgenb eine lilnfie bei li$. ftatiitliclt
tat Ii$ in ber !tc$t im Srrger Iein lfuge 3u. Sie nod)
lltiiternodi blieb olleq rulig. GB lSlug ein libr! Smei Uttt!

Oo plilbliS flog auf ein Gignol ein gonSer Scrgel oon grrften,
f$toeten Gteinen bon oufien ler gercbe ouf bo9 fieine $elt
oon Erdulein $. Oie Seinbe touften notiitli$ ni$t, bofi eE
in biefer fto$t Ieer ftonb. l$ieber unb miebet flogen unb
prcffelten grofie, f$tlete Gteine, immer bireft ouf boe eine
fteine $elt. !116 aber tein 6$tei ertijnte unb fein l8ibetitcnb
e{olgte, murbe eB mieber rulig unb ber $einb oer6og fi6.
6o rettete {Uott ouf eigencttige Seiie bie junge D?iffio=
norin cu9 id)toeret 6do!r. $titten bie Glriften cuf biefe+
bin gegen jene fio!ommeboner eine geri$tlidte $loge ein=
gerei$t, fo liitten liS biele ouf bie l$toueite Seiie flerau9=
gelogen. Oet batauffolgenbe Eog tlot niinli$ einer ber
grofien mo!cmntebanifdlen $efttsge. ?IIIe beteiligten fieinbe
jeigten fi$ ouf ougenfiifiige Seife beim $eft in ber lJtof$ee,
bei ben $eft6iigen unb fonfttro. 6o liiiten lie burdl Sunberie
uon $eugen nadlmeiien fiinnen, bofi iie on betn Eag cuf bem
$eft in ber 6tabt rooren unb llittten mit allen iflren leiligften
Giben fi$ oerf$moren, bie gonSe !tn6i meber uon bet 6tcbt
abmelenb ro$ im $eltloget beo Dtiiiionotq getDelen 3u fein$riiulein $. ober mor bur$ bieie fortgefelten lluftegungen
unb G$rertniife gefurrb!eitiidl io feruntergefommen, bofi tti$ia
melr imftonbe tnor, fie in Dtiroi 6u lolien. 6ie mufite ouf
eine cnbere D?iffionBftotion rerielt metben, unb fo oerlor
ffriiulein 6. burd biefe Greigniffe ilre befte unb tiitigfte lJtit=
orbeitetin in ber Dtiffion.
-5))tnn follte nun benfen, na$ fold)en Srimpfen, na$'
foldlen l8ogniffen unb Seiben, bie eine iunge 20iiilrige Se=
febrie um i-breq Glauben9 millen ftonbloft ettrug, metbe bie=
felbe no$ ilter taufe um io fefter unb tiefer gegriinbet-in
bet ltcsfolge Ggriiti fi6 berotilren unb eB iei bamit olle 6e'
frr$r bee llbfcfle fiit fie crurgefdlloffen. [Bet fo benft, ber
terint nidrt redt bie tiide beB $einbeg, er fennt ni$t bie
oerl$lungenen, unbur$bringli$en pfobe, bie ge$eimniloollen
tiefen beB eigenen btifen Set3enB.
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!5.

6

d

-tl

I4
giefen Greigtiffen folgte eine llrloube= unb 0rflolungB,

3eit in Guropc fiir $rriulein 6. 6ie liefi ploebe cle iunge,
in Gllrifti 6oden tuofl gepflegte unb fgiin gebeifenbe pflon6e

cuf

etner ber Genonc'lJtiffion9fiotionen Snbieng 6udid. llber
man bente fidl ifr Gntfegen, c[9 fie, tcum in Guropc on=
gelongt, bie Sunbe erlieft: ,,p!oebe ifi fpurlo9 berfgtuunben!,,
lBegen Gdronfung toor biefe in einem $touenipiial unter,
gebradlt moxben, boB leiber fein D?iifionefpitol tncr. Soburdl tucr
fie untet ben Girftufi ber Seiierin beBfelben, einer dlriftlid;feinbliS
gefinnten europdif$en $rcueniir3tin, gefommen, forrie bem 6in,
fluf .!eibnifdler unb mofammebonifser gctientinnen ouBgefegt.
Oie lltStin felbft latte ror Gerigt bie $loge eingeretgt, ,,ploebe
fei mit @etooft 3um Gldftetrtum ge3rnungen unb getcuft tnor,
ben!" 6o gel$o! benrr brrg llnglaublige, ba[ Sfloebe eine6

toge9 mit einer onbern mo$cmmebcnifdlen gotientin, mit ber
iie grofie $reunbf$oft gefdlloffen fatte, oug bem Gpital uer.
{$mcnb. !ta$ Itingerem Gudlen fonb fie grriulein S. clg
?Jtofcmmebonedn in einer onbern 6tabt in einem molom=
mebcnif$en ,parem tnieber. Oer ,Eeludt unb gutritt bort

$rriulein $. ge[tcttet, abet fie bu{te ploebe nut
Oegentonrt bon nolomnrebanifgen geugen fefen. gloebe
{$ien in einem gon3 unnntiirlidlen gufionb, roie unter bem
tuut_be 6toor

in

Ginfluf oon ftorfen llrsneirnitteln 6u fein. Giftmifdlerei ift
io ein befonntets lltittet in ben 6encno, mobur$ mon bie

oerlcflten $e{onen in oller 6ti[e cue bem lsege triuint, rnag
einem inbif$en Sotem, in beffen gnnereB feine poli6ei
tinbringen bo{, um fo lei$ter gefgelen fann. lJtan fenni
bod neben pli'bli6 ttitenben Giften oug loldte, bie bei bem

in

Dpfet lBolniinn

erSeugen.

Grft longfom unb unoerbristig

tdtt no$ unb na$ ber lob ein.
Sier bri$t ber $aben oon gloebeC Geidtid)te mit bem
,$etrle" ber Gegentuort ab.
- - [Ser lidt ober fiir bie

?Irme interefiiert unb boron gloubt, bcfi bem Seilcnb on bem
einen buffertigen Giinber nrelr liegt olB rrn 99 Geregten,
b,ie ber $ufe ni$t bebii{en, unb toer bn gfnubi, bofi bet gute
Sitte bie 99 6$ofe in ber ltiiite kifit unb bo9 eine ber,

6$of iudlt, bic bcrI er e6 gef unben f ct
ber
- cuf"
ou$ fiir bie orrne pfoebe no$ ni$t bie foffnung

Iorene

tirb
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geben. Gx llirb ober cu$ etnie!en letnen, bo[ Dtifiioniorbeii
fein Sinberipiel ift, unb bof eB liet3u eine9 GloubenB beborf,
ber clleB iibertntnbet.

tlnf er 3toeiteB Silb (e. 9) ftellt eine crbere bornelme
mofommebanii$e Genrrnrr in !]tirot bot, in ruel$et Striulein
. unterti$tete: ,,Lhsl)ne, 6ro[mutter, itutter, tonte unb
Sinb. "

Osg S'inb, $oreilfli, fiarb fpiitet an ber peft, bie ou$

in lJtirot idllimm

bot. Eer Eefu$ in biefem So49
tosr beiriebigenb, unb tlenn teine bireften Eefefrung6' unb
louferfotge bobei !eroulfomen, fo trnt bie lltbeit lier oudl
nidlt ron lenen entie$lidlen beraitilfen unb Gnttciuf$ungen
begleitet, bie Ie$tere Gteigniife fo oft 3ur $olge !oben.
getoiitet

>F

EoB britte Eilb (9. 11) Seigt eine genono aug ben
in ll?irrrt. l$ir bemerfen b09 oul feinem

iirmeren $olfgldtidten

6tofi gemo$te, bem inbii$en $limc entfpted1enbe, fleine $rctten.
miebet unb ben rei$en Solg=, D!ren,, ltcien', !{1mg', Scnb,

gelenfe', $u[gelente', Singel' nnb Sebenidlmud ber Ercu.
Oie llrnrtinge, bie frei ben reiSeren immer ouB 6ilbet, menn
ni$t au9 6olb befie!err, iinb bei bieien iitmeren Srcuen meift
aui OIoB ober einet ?Itt oott 8ocf, ber om llrm ielbft an'
gebro$t tnirb, io boB bie fringe niSt cbgenommen merben
fbnnen; iflt iibriger 66mutt Icnn auB 6i[ber, ltoien' unb

Dlrringe iogot auB 6olb fein. [Sir ielen bie Srou

cruf

iiblidle l8eiie cui iltem ntebeten GSernel oor ilrem inbif$en
Gpinnrab fi$en unb bie inbii$e Soummolle fpinnen, teilg fiir
Den eigenen G.lebtou$, tei[9 um iie in ben auf bern Gpinntob
getounbenen kingli$en Gpulen fiir ein poot $fennige bo+
6iiid 3u uerfcufen. $!re G$tnefter ftef1t neben i!r, nn bie
cufreSt fte!enbe, inbifdre Settfielle ge[e\nt, ouf tuel$et iie
na$te olne Dtotro$e obet itgenb mel$e Eeitftiide ober 'tiid1er"
oufler ollenfcllB einem gon3 fleinen, f$mu$igen Sopftiffen, 3u

idtlofen pilegt.
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ton inbifcllcrr ,$rnucn ctn rnlltlielillet Oniclir lrr ifpu tir:rrr"
Ii$en 6encnc, beren 6dltucllc fic uon illrcr lltcrflcirnturr11 orr
enttneber gcr ni$t ober blo[, un in bcn (8ti[rcl.1ct bcr niir!itcrr
Ilrr$5ori$aft bie notmenbige, triglidle ?trbeit 3u bcrricl;tcrr,
iibe{$teiten, bi9 ber lob fommt unb mnn iie iunr $cr,
brennen ouf bem G$etterloufen on ben SIufi auftergntb bcL
€tobt- trrigt. ec gibt eB tlr fie feine geiftige 2[nregung,
Ieine Sild1er, feine Sefiiite, um bem Geift ltclrung 3u geben;
oon 8efen unb Ggreiben feine Sbee! Sein lroit im 8eben,
feine Soffnung inr 6terben! Oog ift boq 809 bon gl?iffionen
$tnbufrauen, bor,bem ber qrmen Sitroen gon3 gu fdltoeigenl
[tierteg Silb (g. f S;, bieler eine tirmere Genona in
[Ber ift benn bie liebe lllte, bie mit io fueunbtidem EIid,
o_m- $oben in ifrer Siidle iifenb, urre onfgout, mrifrenb bie
fleifiigen $rinbe emfig bie irtglidlen, runben, innei \o\ten
$rotflcben ou6 ungefriuertem leig aue Dtell unb Soffer
Ineten? G,ine molcmmebcnifde grou ift,6, urb roir freuen

fiirot.

iiber bie cnfelnlige Dtenge ilreB mefiingenen
$ii$engeriiiee' !o!g (Dteffing,lrinfgetiifii), uboti (ineifing,
teflet), Oeggi (Safferollen), $iidtenlt'ffet; iogor eine teefonne
-$oben,
ollne Oedel unb penlel erbliden roir am
bie ober
bloB tnlte9 I8cffer ent\d[l, ba biefe rirmeren Stauen meift
Ieinen tee trinfen. Oie IJtenge be9 6eidlirr6 be6eugt immex=
lin einen getniffen llollftonb ber olten Selibirin. Gben
bii_di einer ber ,,Srotfloben" ouf ber glii$enben it1Ule auf bem
primitiuen, blofi cuB ein poor rof;en, nrit .8e!m iiber,
!e!.r.
ftridlenen $odfteinen geformten, fleinerr Soglerbe cm Eoben,
toiilrenb toit ben leig ba3u ouf bem grofien ,,!\aIi', fin;Q
unten om ffianb be9 SilbeB erbtiden. [Bog roiirbe eine i6rori,
bii$e SouBfrcu iogen, rnenn fie mit fo einfogem Sogoppcrot
eine f$mcdfcfte Dtoll3eit ferridlten miifitel [Benn ber glnben
cuf ber einen €eite fedig iit, mirb bie lllte iln ouf bie onbere
6eite brefen, biB er log rrufgegangen unb etmot briiunlidl
gerdftet ift. Unb toie fein fdlmedt folg ein $loben beit oon
ber llf$e toeg, mii rotem 9r{[ (inbifgen Sinien), bem ltationat=
geri$t ltorbinbieng, befonbere n enn mcn cuf ber geltreife

a
to

unB_ menigftenB
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D?ifiionorin an einen grofien, [leiligen binbuteidt. Sm 66otten
ber [leiligen tomorinben unb $ipolb0ume, in beren $tneigen
Surbute uon leifigen 2tffen fig fgoufetn, ergebt iig bei gri[e,

!cllf$immernbe Sinbutempel. Breite, .fgneerceifie tr"eppen
iiiblrT" uon iflm lernb bi6 bigi on ben $tonb beB lBrrffer6,
in
beifen leiligen gluten om leutigen Sinbufefitage Sun'bede
oon $i[gern, ficinner, f8eiber unb Sinber boben, um crfle ibre

6iinben ber. Eerg,ongen!eit, 6egenruort unb $ufunft obju.
paidlen. 60. beriigern iie bie priefter beC lempelt, benerr
Ii,
ryp b_9m- $cb teiglirte 6aben unb l{tmofen fpenben. ?Iuf
ber Dberfld$e be6 teidreB igmimmt bie leilige totu9blume.
9riiumerif$ breitet fir auf bem ftcren lsafferffiegel ifre !err.

Iidl-en, gro.Ben, Sartroiofarbenen ober igneebeifen-Eliiten'unb
riefigen, fueigrunben, foftig griinen Sftitter auB. !IIIei an
bieiem teicll
-unb -feiner llmgebung iit leilig: !eig, lempel,
lpriefter, Saffer,
$iiume, llffen, 8otue. Uce miI ber !]?enidr
melr 3u feinem Geligtnerben, txenn er bo gebcbet ITat? S'ein
lBunber, bc[ bie pilger 3u toufenben !ier!etftrbmen, um
ilre Glinben ob3urnofsen. [8o6 brouSt'q b0 nod] ber Ser,
fiinbigung einer anbern lteligion, eineB SeilonbeB unb Gr=
Iiifere?

6o benten bie Scbenben, bie berrlunbert ober gleiS,
giiltig ber Srebigt beB D?iiiionarB om llfer loui6en. -?lber
au$: mel$ ein ?lrbeitcfelb iiir bie fiiiiion! Setg geeignetere
Gtriite ;rm. l[u;ftreuen be6 6cmen6 beB poangelium"g, alg
gerabe lier in ber bigteften Dtitte bet ginfternig -bes Seiben=
iurns! 6inb'B bog eben bieie inbifgen !Soflfo!rt;orte, bieie
tlgiligen $abeSeiten, cn benen bie Dtifiionore burg ilre prebigi
oft bie igtinfien G{olge erleben. Oa finbet it6 biir eiie
y1b lort eine noS lSrrfpfeit fudlenbe Sinbufeele, bie eine
fi'ftli{e perle fanb, um berenmillen iie Eoter unb fiutter
unb olles in ber [Belt oerliefi unb bie fiifilige Serle in $efig
nolm

!

6iebenteg Si Ib (9.
trobenbeB

ltiiflein
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nnb bringt ure enblidt cnq $iel betielben, n06 Selli,
ber alten Dtogul' unb Roiierftobt. Oie $elte in bem [oin
linier unB finb ftii! morgenq obgei$fogen moxben, unb mit
loffen fie leute obenb - trenn eq gut gebt - in ber llm'
gebung SelIlic miebetSufinben. Oie enti$ruuribene,Serrli$'
teit Sel!i9, bie lelbft in iflren ltuinen nodl fo gtoftottig
ilt, boF fie cfier Ed$teibung ipoitet, feffett iiberofl ben EIid:
Dtcrmorpclitfte, Dtoufofeen, Dtof$een, eine gon3e Selt oon
meltgel4i6tli6er Srndtt unb Gtiifle! $iet folgen ron ilr
nur 3mei Silber. SoB !ot, in beffen lltitte mit bie betiilmte
eiferne Giiule erbliden, bie bem GJlauben ber Dtolammebonet
gemtifi bic in bie !]tiite ber Grbe rei4i, ift ein $unft= unb
G$bnfeiicobieft erften Songec. [Bir felen, mie ber gliiubige

Dtufelmann bie Giiule umrrrmt. OieB gei$ieli ron loufenben
unb gilt o[9 ein teligiiiier llft bei ben l)?oBlemin.

!ISteq Silb (g. 21): ;umr6,9onc Gtob in Setfli.
Siirlt bon ber D?ogul=
0gnoftie, ber Scter bon llfbor. SuB Grobbenfmol ift gt0!ten'
teilg ou9 Sbonaltein erbcut, ber betn toten Gcnbftein ielt
tibnlidt liebt. Gq bot ou[en uiel Gtudmert, unb im Snnern,
beionbero unter ber Suppel, iit iltormor mit Dtofoilctbeit

.lunrri,gan tnot ein molommebcnil$et

ou9 Gbelgeftein betmenbet. Oie Dtofammeboner fhimen be'
ionberB cn iflren Eeft= unb Seiertogen in iltoffen 3u Sumdgoni
6rob, um burt ilre Gebete 6u oerri$ten unb bog llnbenfen
beB grofien toten 3u elren. -
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